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The somatic sensation that results from applying stimulus to planta pedis is important to maintaining 
balance and walking around. In this study, we focus on the difference limens of the planta pedis to develop a 
new device for walking support. Experimental devices for mechanical stimulation by vibration are developed to 
investigate the two-point threshold level on the planta pedis. Our results clarify that the difference limens 
depends on the region of the planta pedis. On the basis of the result, a new actuator for reproducing continuous 
physical stimulation using electro-conjugate fluid is developed. In the result, we obtained the actuator for being 
able to keep the stimulus interval to planta pedis within a two-point threshold.    






















































































































ニ終末(Ruffini endings) (SAII)，マイスナー小体(Meissner 





いて感度が最も高く 100 Hz 程度まで知覚できる．FAII




















































中点 mと踵中央の点 e’を結んだ線を y軸，その軸に垂直


















































































































刺激を用いた場合であっても，y 軸方向と x 軸方向の二





























































電極を設計して発注した．図 10 に ECF アクチュエータ









(a) 正電極       (b) 負電極 
図 10 ECFアクチュエータの電極 
 
図 11に ECFアクチュエータを示す．ECF アクチュエ
ータの筺体は，光造形機を用いて製作した．筺体は，高
さ 5.7 mm，幅 5.0 mm，奥行き 5.0 mmの立方体であり，3
つのパーツで構成されている．ECFアクチュエータを組
み立てる際，負電極の穴と正電極の先端の中心軸が同一























































図 12 ECFを用いた刺激提示デバイスの簡易モデル 
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